







Collective efficacy is one of the most important factors in competitive team sport. Although 
a number of studies have examined the effect of self-talk on competitive sport performance, 
few studies have examined the effect of teammate’s self-talk and behavior in competitive sport. 
Moreover, few studies have examined regional differences focused on sport. Therefore, the 
purpose of this study was to examine the relationship between teammate’s self-talk and behavior 
and collective efficacy focusing on regionality. The study participants were 486 (266 male, 220 
female) university volleyball player in Hokkaido, Tohoku district and Kanto district. Teammate’s 
self-talk and behavior was categorized into 6 positive factors and 3 negative factors as independent 
variables. Collective efficacy was used as the dependent variable. Multiple regression analysis was 
performed to examine the relationship. Teammate’s self-talk and behavior of “concentration on the 
next play”, “confidence”, “fear of others’ evaluation” and “pessimism” were significantly associated 
with collective efficacy in Hokkaido male volleyball players and “concentration on the next play”, 
“optimism”, “self-struggle” and “fear of others’ evaluation” were significantly associated with 




































































ル連盟ホームページによれば北海道学連が所管する大学は 58校（男子 30校，女子 28校）

















子 1部・2部・3部リーグの 38 チームに所属している選手 689 人（男子 329 人，女子 360
人）であった。本研究の解析対象は，選手 689 人のうち調査票未回収 176 人，評価尺度に
記入漏れがあり判定が不可能であった 17 人，すべての調査項目に同じ番号を選択してい
た 5人，調査項目でまったく同じ回答をしていた 3人，バレーボールの経験が 1年未満で
あった1人を除いた大学1年生から大学4年生までの選手486人（男子266人，女子220人）
であった。なお北海道内の解析対象者は 205 人（男子 98 人，女子 107 人）であり，バレー
ボール経験平均年数は 9.0 ± 2.9 年であった。北海道外の解析対象者は 281 人（男子 168 人，




年 4 ～ 5 月に開催された「第 45 回大滝杯北海道男・女バレーボール春季大会」の会場で，














































１．CE 得点とチームメイトの ST および行動得点
CE得点（表 1）とチームメイトの STおよび行動得点（表 2）を北海道内群と北海道外
群で比較した。各尺度得点で正規分布の適合検定を行なった結果（CE得点　北海道内男
子p=.079，北海道内女子p<.001，北海道外男子p<.001，北海道外女子p<.001，チーム













































表３　CE における各説明変数の F 値と有意な説明変数の推定値を示した重回帰分析の結果
　
推定値 F値 推定値 F値 推定値 F値 推定値 F値
学年 0.12 0.04 1.35 0.62
リーグ 0.29 -35.9 4.36 43.4 2.08 0.24
バレーボール経験年数 0.24 9.3 3.30 0.65 0.29
部員数 1.66 2.3 2.57 0.28 1.07
チーム内のライバルの有無 0.10 -25.4 4.09 0.03 0.23
試合出場の有無 -34.6 5.11 1.27 -27.2 2.30 0.91
規範決定権者 0.98 1.24 1.18 1.03
不安や緊張のコントロール 0.31 0.15 0.61 6.3 4.44
次のプレイへの集中 20.6 17.43 9.8 4.15 19.5 9.84 1.76
自信 5.3 3.47 1.21 1.56 0.34
楽観的見通し 0.07 0.00 -14.6 5.32 1.95
勝利意欲 0.04 9.6 3.48 1.19 1.01
自分との闘い 0.01 8.8 2.85 11.5 3.03 10.2 3.03
ミスへの不安 1.07 0.29 1.69 -3.7 2.06
他者評価の恐れ -9.2 16.19 1.53 -6.3 6.42 1.31























道学連が所管する大学は 58 校（男子 30 校，女子 28 校）に対して関東学連が所管する大
共同プロジェクト成果報告
139
学は 206 校（男子 108 校，女子 98 校）であり，北海道は大学数が少ない。また，一般社
団法人日本バレーボール機構が主催する Vプレミア・Vチャレンジリーグに所属する 37


























Tod et al.（2011）は，否定的な STは必ずしもパフォーマンスを低下させないことを
述べている。また，北海道のような寒冷地では雪かきは男性が行うべきという逃れられな
い割り切り感が性格にも影響することが考えられる。バレーボールのラリーポイント制は
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